




Relations Between Help-Seeking Styles and Help-seeking Adequacy and Attachment















































Patrick, & Shin, 2005）などと呼ばれ、後者は依存的
（dependent）援助要請（Ryan et al., 2005）、遂行型











































































































































































等配慮（ 4 項目）」「聞き手選択（ 4 項目）」「時間およ







き手等無選択（ 6 項目）」「無配慮（ 5 項目）」「ネガティ
















































N=48 N=79 t 値 α係数
Mean SD Mean SD
援助要請
スタイル
援助要請過剰型 3.10 （1.58） 3.96 （1.58） 2.97 *** .94
援助要請自立型 4.46 （1.47） 4.77 （1.07） 1.27 .87
援助要請回避型 3.79 （1.62） 2.96 （1.36） 3.10 *** .91
適切な
自己開示
文脈等配慮 3.91 （0.97） 4.10 （0.63） 1.22 .75
聞き手選択 3.50 （0.62） 3.58 （0.47） 0.75 .77
時間および場所選択 3.52 （0.90） 3.50 （0.71） 0.09 .67
不適切な
自己開示
聞き手等無選択 1.56 （0.58） 1.54 （0.42） 0.19 .74
無配慮 1.33 （0.60） 1.33 （0.48） 0.02 .88
ネガティビティ 3.06 （1.01） 3.08 （0.87） 0.12 .80
しつこさ 2.27 （1.09） 2.64 （1.04） 1.91 .92
愛着
不安 3.07 （1.54） 3.30 （1.21） 0.87 .90
回避 4.16 （1.12） 3.98 （1.23） 0.81 .88
***p<.001
Table ２ 　各変数間の相関
性別 援助要請スタイル 適切な自己開示 不適切な自己開示 愛着
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 性別 .26 ** .12 －.27 ** .12 .07 －.01 －.02 .00 .01 .17 .08 －.07
援助要請
スタイル
2 援助要請過剰型 .17 －.47 *** －.06 －.02 －.12 .29 *** .24 ** .12 .32 *** .07 －.54 **
3 援助要請自立型 －.39 *** .17 .19 * .05 .07 －.04 －.07 －.01 －.18 * －.23 *
4 援助要請回避型 .28 ** .15 .16 －.01 －.08 .21 * .08 .26 ** .48 ***
適切な
自己開示
5 文脈等配慮 .54 *** .32 *** －.20 * －.24 ** .17 .12 .23 ** .20 *
6 聞き手選択 .49 *** －.34 *** －.27 ** .16 －.13 .13 .13
7 時間および場所選択 －.39 *** －.18 * .19 * .00 .27 ** .31 ***
不適切な
自己開示
8 聞き手等無選択 .49 *** .05 .27 ** .04 －.25 **
9 無配慮 .12 .26 ** .10 －.13
10 ネガティビティ .56 *** .47 *** .13
11 しつこさ .39 *** －.08
愛着
12 不安 .20 *
13 回避
*p<.05，**p<.01，***p<.001


















































































性別 .21 ** －.23 **
愛着
不安 .21 ** .18 * .19 * .25 * .56 *** .44 ***
回避 －.64 *** －.27 ** .49 *** .37 ***
援助要請
スタイル
過剰 － － － .50 *** .29 ** .29 ***
自立 － － － .45 *** .43 *** .28 **
回避 － － － .46 *** .38 *** .22 *
R 2 .44 .07 .36 .33 .21 .25 .19 .08 .31 .29
*p<.05，**p<.01，***p<.001
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要　約
　本研究では愛着が援助要請スタイルに与える影響及び、援助要請スタイルが援助要請行動の適切性に
与える影響を検討した。大学生127名が質問紙に回答した。共分散構造分析の結果、不安は援助要請過剰
型と援助要請回避型に正の影響を与えていた。回避は援助要請過剰型と援助要請自立型に負の、援助要
請回避型に正の影響を与えていた。また援助要請過剰型は不適切な援助要請に関連し、援助要請自立型
と援助要請回避型は適切な援助要請に関連を示した。
キーワード：援助要請スタイル、愛着、自己開示の適切性
